

































































































(1)天 ¯HnO˜ moH lo
(2)太陽 ´ői ma mi h˜i
(3)月 ´nda wa xA bA
(4)星 ¯hkE: ma kW mA zę
˜
H
(5)雲 ¯húı˜ mi ti
˜
H




(7)風 ¯HlO˜ mE: miL h˜iL
(8)雨 ´úùhE: ba miL xAL
(9)雪 ´khA: wA
˜
(10)雹 ´shA: loH h˜A
˜
H





(13)火 ´őe PaH toH
1 カムチベット語の声調は語声調で最初の２音節のみが弁別的声調の領域をなし、次の４種が対立す
る：¯ : 高平、´ : 上昇、` : 下降、ˆ : 昇降。リス語の声調は音節声調で、次の４種が対立する：H : 高





(14)煙 ´t8P pa je
˜
(15)空気 `HbOP jiH se
(16)干ばつ `HnO˜ hkO˜ mba ji
(17)世界 ´ndzO˜ lı˜ lo
˜
ka
(18)地 ¯sha miL neL
(19)山 ´r@ ts@ tso





(21)川 ¯úùhu: úùh@ jiH mA
(22)湖 ¯n˚tshw@ ji fv
"
(23)池 ¯úùhW Hdze˜j ji by
(24)道 ´lO˜ ïão wu
(25)土 ¯sha nyH h˜y
(26)畑 ´ùe˜j xA mi
(27)石 ¯Hdw@ loH diH
(28)砂 ´Ci ma Ci maH
(29)水 ¯úùhW ji dýe
(30)森 ´nAP seH di






(34)鉄 `húùAP fwiL tAL
(35)地方 ¯sha úùha loL
(36)体 ´l8: bw@ go dy
(37)頭 `Ngw@ wuH dy
(38)髪 ¯htCa wuH tshy
(39)まつ毛 ¯Hői: hpW meH tsh@H





(42)耳 ¯Hna pa naH po
(43)顔 ¯Hdo theH me
(44)口 ¯kha kha biL
(45)あごひげ ´Pa tso: mAR ts@
(46)首 ¯hke pAP k@H ts@H








(49)胸 ´CO: ta wuH m@
(50)乳房 ˆn8P n8P PaH boH
(51)腹 ¯htwA: h˜iH mA
(52)足 ´k@ bA tChi khE
(53)手 ´lA kwa le pheR
(54)親指 ´n˚th0 pi: leH pA mo
(55)チベット人 ´p8P kAH zv
"
(56)漢族 ¯Hdýa xW phAL
(57)子供 ´ta: Ce jiH zA tSh@
(58)老人 ´ő@ HgE˜ PAH pAH moL
















(69) 10 ¯húùW tsh@L
(70) 11 `húùo: HãüiP tsh@L thiL
(71) 12 ¯húùo: n@ tsheL niL
(72) 13 ¯húùo: hsO˜ tsh@L sA
˜
(73) 14 ¯húù0: Hü@ tsh@L li
˜
(74) 15 ¯húùe: HNa tsh@L NwAL
(75) 16 `húù@ HãOP tsh@L tChu
˜
H
(76) 17 ¯húùu HdE: tsh@L ùğL
(77) 18 ¯húùo: HdýeP tsh@L h˜iH
(78) 19 ¯húùe: HgW tsh@L kuL
(79) 20 ´ői ùhW niR ts@
(80) 21 ´ői ùhW `htsa: HãüiP niR ts@ thiL
(81) 22 ´ői ùhW ¯htsa: n@ niR ts@ ni
(82) 23 ´ői ùhW ¯htsa: hsO˜ niR ts@ sA
˜
H
(83) 24 ´ői ùhW ¯htsa: Hü@ niR ts@ li
˜
L




(85) 28 ´ői ùhW `htsa: HdýeP niR ts@ h˜iH
(86) 30 ¯shO˜ úùW sA tsh@
(87) 32 ¯shO˜ úùW ¯htsa: n@ sA tsh@ ni
(88) 38 ¯shO˜ úùW `htsa: HdýeP sA tsh@ h˜iH
(89) 40 ´Hü@ úùW li
˜
tsh@





(91) 50 ¯HNa húùW NwAL tsh@
(92) 54 ¯HNa húùW ¯htsa: Hü@ NwAL tsh@ li
˜
(93) 60 ´úO: úùW tChuH tsh@
(94) 65 ´úO: úùW ¯htsa: HNa tChuH tsh@ NwAL
(95) 70 ¯HdE: úùW ùğL tsh@L
(96) 76 ¯HdE: úùW `htsa: HãOP ùğL tsh@L tChu
˜
H
(97) 80 ¯Hdýe: úùW h˜iH tsh@
(98) 87 ¯Hdýe: úùW ¯htsa: HdE: h˜iH tsh@ ùğL
(99) 90 ¯HgW úùW ku
˜
tsh@
(100) 98 ¯HgW úùW `htsa: HdýeP ku
˜
tsh@ h˜iH




(102) 100 ¯Hdýa thiL h˜A
˜
L
(103) 1000 ¯htu: úùhAP thi tu





(108)我々 ´Pa Hgw@ PA ji
(109)あなたたち ¯tCh0P na nAL
(110)彼ら ´kho na jwAH
(111)大きい ´úùh@ bw@ PA pyH
(112)小さい ´úùhO˜ úùhO˜ PAH jweH
(113)多い ´kO: tCa nAR nA
(114)少ない ´őO˜ őO˜ PAH teH
(115)赤い ¯HmE HmE: őiR tChuR
(116)白い ¯hkE hkE: phv
"
R tSA
(117)黄色い ¯she: she: ùğR khy







(121)酸っぱい ¯htC0: pa tSWR tSWR
(122)甘い ¯HNe: she˜ tShW the
(123)苦い `kh@ Cha khAL khAL
(124)からい ˆkE: Cha be
˜
H
(125)干支 ´lo Ce˜ jiH khv
"
(126)ね ˆCwA: lo ba xeR khv
"
sW
(127)うし `HlO˜ lo ba ői khv
"
sW
(128)とら `htAP lo ba lAL khv
"
sW
(129)う ˆj0: lo ba thoH lA kho










(132)うま `hta lo ba PaH mu khv
"
sW
(133)ひつじ ˆlOP lo ba joR khv
"
sW
(134)さる `hC0: lo ba myH khv
"
sW
(135)とり ˆCa lo ba PAH GeL khv
"
sW
(136)いぬ `tsh@ lo ba khW khv
"
sW



























(121)「酸っぱい」¯htC0: pa (skyur pa)
蔵文 Py対応形式は、次のように前部硬口蓋摩擦音になる。
(28)「砂」´Ci ma (bye ma)
(126)「ね」ˆCwA: lo pa (byi ba lo pa)





(6)「雷」`ődýOP HluP (’brug glog)
(49)「胸」´CO: ta (brang ?)
(131)「み」`Hj0: lo ba (sbrul lo pa)









(79)「20」´ői ùhW (nyi shu)
これらの音対応をまとめて一覧とすると、以下のようになる。
3 これらの蔵文略式表示は、鈴木 (2018a)にならい、次の意味を表す。蔵文 Ky：蔵文 k, kh, gを基字
とし yを足字とする形式を含むすべての組み合わせ；蔵文 Py：蔵文 p, ph, bを基字とし yを足字と
する形式を含むすべての組み合わせ；蔵文 Kr：蔵文 k, kh, gを基字とし rを足字とする形式を含む
すべての組み合わせ；蔵文 Pr：蔵文 p, ph, bを基字とし rを足字とする形式を含むすべての組み合




蔵文形式 代表的な対応音 蔵文形式 代表的な対応音
C そり舌破擦音 sh/zh そり舌摩擦音












(125)「干支」´lo Ce˜ (lo ?)
(127)「うし」`HlO˜ lo ba (glang lo pa)
(7)「風」¯HlO˜ mE: (rlung dmar)
ただし、(3)「月」(zla ba)は´nda waとなる。









V\C # / ’ b d g m n ng r l s
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u W OP O˜ E: O˜ 0:
e e e: 0:












(49)「胸」´CO: ta (brang ?)
(95)「70」¯HdE: úùW (bdun cu)











(126)「ね」´CwA: lo pa (byi ba lo pa)
この現象は雲南のカムチベット語で比較的広く認められる現象であるが、通常は以上以外に
文語形式の第２音節が maになる場合もまた縮約を起こす。しかしながら、布亞培方言ではこ



















類型 形式 類型 形式
A1a 蔵文 rlung対応形式 A2a 蔵文 rlung dmar対応形式
A1b 初頭子音が/l
˚
/のもの A2b 蔵文 rlung ma対応形式















に大きく３種に分かれ、計 14種が区別される。この数は Suzuki (2018)が扱う 100語の中で最
も多い。３種と言うのは次のとおりである。A:蔵文’u対応形式を含むもの；B:蔵文 nga対応
形式を含むもの；C:蔵文 rang対応形式を含むもの。
布亞培方言の形式は/´Pa Hgw@/となる。この音形は A 類に分類することができ、Suzuki
(2018:26-27)の列挙した形式の中に近似するものがある一方、まったく同じ類型にある形式は
記録されていない。Suzuki (2018:27) の言語地図を見ると、布亞培方言に隣接する地域で話さ





大きく次の６種に分かれる。A:蔵文 mang po対応形式；B:蔵文’ga’ re対応形式；C:蔵文 rgyas
鈴木　博之（2019）『言語記述論集』11: 1-16
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pa対応形式；D: /ko tCa/類；E: /őu˜ mo/類；F:その他。布亞培方言の形式は/´kO: tCa/であるから、
D類に分類される。
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Khams Tibetan vernacular spoken by Lisu in the Tibetosphere
—Language situation in Buyapei Hamlet, Xiaruo Township, Deqin County—
Hiroyuki SUZUKI
abstract
There are inhabitants of various non-Tibetan ethnic minorities in the Tibetosphere, especially
in its eastern part. In this article, I discuss a Tibetic variety spoken by Lisu living in Buyapei
Hamlet, Xiaruo Township, Deqin County, Diqing Prefecture, Yunnan Province, China, including a
brief word list of local Khams Tibetan and Lisu (137 entries), preceded by an introduction to some
background information of Lisu people and their language situation in Buyapei Hamlet.
I further attempt to discuss the dialect subgrouping of the Buyapei [sPangyagphel] dialect of
Khams Tibetan with a limited amount of data by comparing it with materials of other surrounding
dialects. The result of two analyses of the sound correspondence with Written Tibetan and the
word form shows that the Buyapei dialect is closely related to vernaculars in the vicinity, which
can consequently be considered as a dialect belonging to the East Yunling Mountain subgroup of
the Sems-kyi-nyila group.
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